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はじめに
2001年に米国議会で成立した NCLB（どの子も置き去りにしない法，No Child Left
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選ぶことになる。 a チャータースクールへの変更。 b 校長と職員の交代。 c
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成果を，18州の生徒の SAT（大学進学適正テスト，Scholastic Assessment Test），
ACT（大学入学学力テスト，American College Test），AP（上級コース，Advanced
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